







70.0 kgであった一人 1年当り米供給量が 2010年には
59.5 kg（食料需給表）へと約 15％減少するなか，米価
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Abstract:　Rice is a staple food, and rice producing areas are looking for new ways to sell their product in a 
period of declining prices and consumption.The purpose of this research was to obtain suggestions about the 
future direction of development in a rice-producing area by addressing a questionnaire to all farmers in that area 
whose products were being sold directly as high quality rice in Consumers Co-op B in the Tokyo metropolitan 
area. Agricultural Co-op A and Consumers Co-op B have built an alliance known as sanchoku in Japan. 
Sanchoku has 3 elements: direct delivery, the method of production is disclosed, and producers and consumers 
exchange opinions. According to the questionnaire answers, farmers have gradually expanded the land involved 
in rice production under the sanchoku system. Also, local agricultural production has beneﬁted: soybean was 
produced on paddy ﬁelds that couldn’t be cultivated by the community. However, large-scale farmers complained 
that they are prohibited from marketing outside of the sanchoku agreement.
































































































































米では数量 31.1％で金額 27.8％，減減米は数量 66.8％



























回答者のうち，法人 4件，個人 159件，不明 16件
であり，法人はいずれも稲作付 10 ha以上層であっ
た。個人のうち専業は 48件である。作付面積別では，
10 ha以上層 4件，5 ha～ 10 ha層 15件，3 ha～ 5 ha
層7件，2 ha～3 ha層9件，1.5 ha～2.0 ha層9件，1.0 ha
～ 1.5 ha層 2件，1.0 ha未満層 2件であった。
家族世帯員は平均で 2.56人，平均年令 55.6歳であ
る。内訳は農業従事者で 2.23人，56.4歳だが，専従
者に限ると 0.86人 62.7歳になる。また準専従者が 0.65













しめ，「有機相当米」は 41.2 haで 7.0％，「あたり米」




②　「減減米」に着目すると 293.8 haのうち，5 ha
以上層で 120.7 ha，「減減米」全体の 41.1％と構成比
が低下する。とくに作付 3 ha未満層で「減減米」依
存度が高く，上層で低い。
③　「減減米」の作付は，1.5～ 2.0 ha層で 40.8 ha，























層で 2割強，同 5 ha以上層で 5割弱，同 3 ha層で 6割，
同 2 ha層で 8割と上層ほど借入割合が高まり，作付
5 ha以上層で過半数が借入によるものである。
②　貸付は，回答者から貸付農地が出にくくなってい












































































多い 10 ha以上層，自作地が借地を上回る 3～ 5 ha層，





























































































Federation of Organic Movements）ではホームページ
で各国の団体毎の取り組みを詳細な inspection form
等とともに掲載し，ニュースレターも発行されてい
る。
本稿は，公益財団法人生協総合研究所「産直研究会」
（座長 木立真直 中央大学教授）における研究成果の一
部である。
